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This paper refers that human thought behavior is a core function of the days and that the func-
tion is regarded as an energy of th巴creativedays for a business r巴sourc巴Sto r巴habilitateth巴society,
and here the paper finds the valu巴 ofa human thought behavior, The value conducted from this 
proposition shows the psychological richness in出巴 proc巴ssof self-d巴V巴lopment,during which peo 
pie recognize their personal role and the social richness isalso added to individual social recognition. 
With these id巴asin mind, I examine the individual based int巴malfactors as human thought be-
havior from three main internal human factors. They are f，巴巴lings,significance and meanings whos巴
behaviors are formed by personal experiences and by utilizing them I d巴velopa ft紅白巴rconsideration 
about human resources values, which are created through social proc巴SS巴ssuch as ability, object and 
action. 
In a digitalized society, human thinking way tends to be symbolized. In our daily life when we 
b巴haveourselves as instructed, w巴fulfilthe minimum necessity, which is understood as“modern ra-
tionalism”. If so, how we act positively and join th巴 societyis an answer to find values by human 
actions組 dsocially-minded behaviors. 
Wear巴ahuman resource who can get along with modern t巴chnologyand W巴， notas am巴mber
of social organization, but as a memb巴Iwho makes use of ours巴lvesin由巳 organization,hav巴to巴xert
ours巴lv巴Sto function actively. 
Human behavior complies an individual introspection and expectation in its developing process 
for intentional behaviors, which are based on various complications. And th巴secomplications lead to 
individual mental richness. They also contain that these behaviors produced a social richness in 
which we human being exist. 





























































































































significance 素材価値 meaning 
図1 意識の価値構造
出所 田口智子稿 日本国際秘書学会研究年報第7号「秘書の自己組織性」 2000年 44ページ
“sense”は、感覚とか方向を示し、他の2要素 “significance”、“m巴aning”との関わりによっ
て社会的共通感覚を生み出す。“significance”は、意義を示す。直訳をすれば、意味することで





































































































































2 Taylor, F. W., 1万epdndples of sdentific m丘nagement,New York : Harper & Broth巴rs,1911. 
3 パーソンズ， T.,（稲上毅他2名訳）『社会的行為の構造1-5 .I、木津社、1989年、139
170ページ。（Parsons,T., The Structure of Social, The Free Pr巴SS.) 
4 ゲーム理論の先駆者V NermannがZurTheorie der Geselschaft叩,jeJe,Mathmatishe Annalen 
の中で強調している言葉「ヒューリスティック（h巴uristic）」が意図するところは、「学習者
が発見するのに役立つ」とか 「自発研究jである。また、ゲーム理論の概念や手法を生物
の進化として捉えたIM. Smithは、Evolutionand the 1万eoとyofσ丘meの著書の中で、“d巴V巴I-








5 ウイナー ， N.'（鎮目恭夫、池原止文夫共訳）「人問機械論』、みすず書房、 1992年、 51ベー
ジ。（Wi巴ner,N., THE HUMAN USE OF HUMAN BEING -CYBERNE刀CSAND SOCIETY 
, Houghton Mifflio & Co., U. S. A., 1950. 
6 メルロニポンティ， M.,（竹内芳郎、木田元、宮本忠雄共訳）『知覚の現象学2j、みすず書
房、 1978年、 245ペー ジ。（Merleau=Ponty,M., Phenomenologje de la Pαむ・eptjonEdjfjons Gal 
Jjmard, Paris, 1945.) 
7 エー， H.,（大橋博司訳）『意識u、みすず書房、 1970年、 12ペー ジ、 35ペー ジ。（Ey,H., 




8 パーソンズ， T.'（稲上毅他2訳）『社会的行為の構造5』、木津社、 1989年、 168ペー ジ。
(Parsons, T., Y万eStructure of Soda!, The Fr巴巴 Press,1949.) 
9 田口、前掲書、 80 100ページ。
本稿における思考の概念について、今日まで筆者が考察してきた結果を引用している。
10 大橋、前掲書、 82ペー ジ、 97ページ。
意識的な感覚経験は、 一部は無意識から現われ、決して感覚的なものを示しているわけ
ではない。
11 モノー ， J.'（渡辺格、村上光彦共訳）『偶然と必然J、みすず書房、 1998年、 184ペー ジ。
(Mood, J., El的 sardEt La Necess1te, Alfred A. Knopf, Inc., 1971.) 
12 ベルクソン， H.'（真方敬道訳）『創造的進化』、岩波書店、 1979年、 216-217ペー ジ。
(Bergson, H., L'evolutjon Cr回 tdce,1907.) 
13 同上書、348ペー ジ。






15 ボー ム， D.'（佐野正博訳）『断片と全体J、工作舎、 1985年、 78ペー ジ。 （Bohm,D.，斤年
mentatjon and砂勿oleness,The Van Leer Jerusalem Foundation, 1976.) 






18 フッサール，E.' （渡辺二郎訳）、『イデーン I-I J、みすず書房、156ページ。（Huserl,
E. IDEEN REINEN PHANOMENOLOGIE UND PHANOMENOLOGISCHEN, Marfinus Ni-
jhoff Hagg, 1950.) 
メルロ＝ポンテイは、フッサールの精神的眼差しを「注意の眼差し」 と示している。














(Follett, M. P., Dynamic Admin 
26 ポラニ一， M.,（佐藤敬三訳）『暗黙知の次元』、紀伊園屋書店、1999年、19 25ぺ一ジ。















G.,THE CONCEPT OF MIND, Hutchinson, London, 1949.) 
［参考文献］
1. Nadler, D. A. Hackman, J.R.& Lawler, E.E., Managing Organizational Behavior, Litle, Brown 
& Company ( Canada) Limit巴d,1979. 
2. Merl巴au=Ponty,M., The Visible and the Invisible, Northwest巴mUniv巴rsityPress, 1968. 
3 . Taylor, F. W., The principles of scienゆcmanagement, N巴W York: Harper & Brothers, 1911. 
4. エー ， H.，大橋博司訳 『意識1.lみすず書房、1970年。
5. エー ， H.，大橋博司訳『意識2』みすず書房、 1970年。
6. ウイナー ， N.，鎮目泰夫、 池原止文夫共訳 『人問機械論』みすず書房、 1992年。
7. クザーヌス， N，大出哲他l名訳『知ある無知J創文杜、 1968年。
8.パ ソーンズ， T，稲上毅他2名訳 「社会的行為の構造1 5』木津社、1989年。
9.バーナード，C.I.，山本安次郎他2名訳 『新訳経営者の役割jダイヤモンド社、 1968年。
10.ハーパマス， J，河上倫逸他訳 『コミュニケーショ ン的行為の理論』未来社、 1987年。
11. フォレッ卜， M.P.，米田清貴、 三戸公共訳、 『組織行動の原理』未来社、1997年。
12. フッサール， E，渡辺二郎訳 『イデーン I-I』みすず書房、1986年。
13.フッサール， E，渡辺二郎訳 『イデーンI-Il Jみすず書房、 1987年。
14.ブロノフスキー、J，野田又夫他l名訳『知識と想像の起源』紀伊国屋書店、1989年。
15.ベルクソン， E，真方敬道訳 『創造的進化』岩波書店、1979年。
16.ボー ム， D，佐野正博訳 『断片と全体J工作舎、1985年。
17.マスロー，A.H.，佐藤三郎他l名訳 「創造的人間』誠信書房、 1971年。
18.ポラニー，M.，佐藤敬三訳 『暗黙知の次元』 紀伊国屋書店、1999年。
19. ミンツパ グ，E，中村元一監訳 『創造的破壊の時代J産能大学出版部、1997年。
20.メルロ＝ポンティ， M.，竹内芳郎他l名訳『知覚の現象学I』みすず書房、1976年。
21.メルロニポンテイ， M.，竹内芳郎他l名訳 『知覚の現象学IJみすず書房、1976年。
22.ライル，G，坂本百大他2名訳 『心の概念Jみすず書房、2001年。
23.田口智子稿 「秘書の自己組織性j日本国際秘書学会研究年報第7号、2000年、35 48ベー
ン。
24.田口智子稿「第5章創造時代に何を見るか」、辻村宏和他2名編著 『企業人と起業家』青
山杜、 2002年、80 100ページ。
25.田中義久 『行為 ・関係の理論』勤草書房、1990年。
26.見田宗介 『価値意識の理論』弘文堂、1996年。
